




A Study on Pedagogy of English Pronunciation  
in the Era of Internationalisation
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  The aim of the present paper is to explain the complicated 
matter of today’s views of English as an international/global 
language, or as a lingua franca, so as to present a reliable approach 
to English pronunciation for L2/FL learners. Unlike written 
English, which is believed to vary little among varieties of English 
such as British, American, Canadian, and Australian Englishes, 
the spoken form has a variety of accents because of its flexibility 
and the fragility of its norms. Judging from statistics of the 
number of English speakers and their identity concerns, many 
non-native speakers may see neither RP (Received Pronunciation) 
nor GA (General American) as worth mastering, although these 
are the archetypal pronunciation standards that L2/FL learners of 
English have been expected to learn. This fact would tend to lead 
many non-native speakers of English, or any speakers at all for 
that matter, to a lack of confidence in teaching/learning English 
pronunciation in class. To encourage them to continue teaching/
learning the language, this paper proposes some factors to which 
learners of EIL/EGL should pay attention, that is, intelligibility, 
acceptability, and appropriateness in the context of culture. 
Although these concepts derive from Jenkins (2000) and, to a 
lesser extent, from Crystal (20032), it may well be said that 
International Standard Spoken English, or English as a Lingua 
Franca, has not yet become a reality. Instead, this paper suggests 
to non-native speakers of English that they should teach and learn 
the revised version of RP or GA, which will give them a high 
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probability of coming close to an educated English pronunciation 
that will be intelligible and acceptable to as many people in the 
world as possible.
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（Harold E. Palmer）の提唱する Oral Method全盛期には、英国の容認発
音（Received Pronunciation）が第一の手本とされ、フリーズ（Charles C. 


























実施する TESLコースにおいて、英国人学生（native speakers of 
English）対象に English Phoneticsを12週間教授するという体験も経て、
さらには、ロンドン大学における調音音声学の第一人者Michael Ashby
氏（Senior Lecturer in Phoneticsにして、日本人と馴染みの深い A. S. 
Hornby系の Oxford Advanced Learner’s Dictionary第5‒8版の phonet-
ics editorも務め、毎年同大学で Summer Course in Phoneticsを開催）









た書籍は Penguin Books（初版は Pelican Books）の一冊として上梓され
たクリスタル（David Crystal, 1988）The English Language〔『英語
──きのう・今日・あす』豊田昌倫訳，1989〕ではなかったかと思う。
その後に出版されたブライソン（Bill Bryson, 1990）The Mother 
Tongue, Penguin Books〔『英語のすべて』小川繁司訳，1993〕や














Crystal (1997) は一歩進んで Global Languageと命名し（EGL）、國弘も
その趣旨に賛意を示す4）。また、鈴木孝夫は、日本人にとって “目的言語”
から “手段言語” を経て、そのような存在に至った英語を “交流言語” と
呼ぶ5）〔「日本は21世紀の世界に向けて何を発信するか」『英語が第二の国
語になるってホント!?』國弘正雄編著，2000〕。さらに、カチル（Braj 





からは脱却し7）、現在は BBC Worldや CNNをリアルタイムで視聴でき、
インターネットではあらゆる情報が生の英語を通して入手できる状況にあ
る8）。欧米の大学への留学要件として課せられる TOEFLや日本企業で注








直截的に関連する。上掲の KachruはWEを３種類（L1: Inner Circle; 
L2: Outer Circle; L3: Expanding Circle）に分類し、L1と L2には優位差
はないと主張する。L1には、USA / UK / Canada / Australia / New 
Zealandが含まれ、話者数は約３億2,000万から３億8,000万人、L2には、
Singapore / India / Malaysia / Philippines / Bangladesh / Ghana / 
Kenya / Nigeria / Sri Lanka / Pakistan等50ヶ国が含まれ、話者数は約
３億から５億人を数える。また、L3には、China / Japan / Greece / 





[Crystal 20032: 61]。学習者が L1や L2（ESL）として英語を習得する環




































に〈実在する英語〉を総称してWE (World Englishes) と呼び、それは
English as an Inter national Language (EIL) あるいは English as an 
International Auxiliary Lan guage (EIAL) を求めてきたハワイ大学のス
ミス（Larry Smith）の考え方とも合致したということになる。






Spoken English “国際標準口語英語” を標榜する一人であり、“Inter-
national Standard Spoken English is not a global reality yet, but it is 







ジャーナリストであったメンケン（Henry L. Mencken）は、かつて The 






































































Spoken English: Theory and Practice (1997) を基本テキストとし、RPも
音源としてもつ島岡丘著Master ing the Sounds of English (rev. 1990) を






音の特徴を集中的に学習── Consonant Imageの獲得、多様な Vowel 
Phoneme /ア /の識別、Consonant Clustersの習得、Syllables & Stress-
timed Rhythm & Iso chronismの理解と習得、Connected Speech (linking 









・英国人学生に対する English Phonetics の場合
　(1) 海外で行なう TEFLコースに参加した（移民系ではない）Saxon系
の４名［内訳：J (male, fr. Liverpool)、T (male, fr. Southern England)、
R (female, fr. Kent)、A (female, fr. Southern England)］の学生に対する
音声指導は、学生の L1に配慮して、RPを中心に実施。従って、テキス
トは Reading大学名誉教授 Peter Roachによる定番 English Phonetics 
and Phonology第４版（2009）と著者吹込みの CDを使用した。ただし、
当該コース修了後に ESL/EFLを英国人以外に教えることを考慮して、
“students are supposed to have a comparative point of view on speech 
sounds, paying attention to difficulties for non-native speak ers to 
master English pronunciation”という留意点をシラバスに盛り込んだ。
　(2) 授業の構成は極めてオーソドックスな内容で、Introductionとして
IPA (International Phonetic Alphabet) と English Phonetic Organsに A 
variety of Accents in Britainを加えたものを初回とし、第２回から順次、
Segmental phoneme：Consonantsの特徴、Vowelsの特徴、Diphthongs 
& Triphthongsの特徴（Great Vowel Shiftと Spelling Caosを含む）、
Suprasegmental phoneme：Strong & Weak syllables and Consonant 
clustersの特徴、Stress in simple/complex words & Word formationの
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特徴、Weak forms & Stress-timed rhythm, Isochronismの特徴、Basic 









とえ英国人の音声学者 Peter Roachが吹き込んだ RPモデル CD音声で
あっても、女子学生 Aのように（自身の英語発音に不備を感じていない
ため）、「私はそうは言わない」という評言と非修正姿勢が看取された。③





・Michael Ashby による Workshop in English Phonetics の場合
　(1) 前述したように、ワークショップ講師の Ashby氏は OALD第５版‒
第８版の phonetics editorも務め、ロンドン大学で長年にわたり調音音声
学を中心にした Summer Course in Phoneticsを開催する音声指導の第一
人者である。Ramsaran (ed.) (1990) には Patricia Ashbyと共に著わした
“Generalisations on RP consonant clusters” (pp. 168‒177) という実践的
論文が所収されている。当然のことながら、氏の音声指導は、意識的にせ
よ無意識的にせよ、RPを中心に設定したものになる。
　(2) ワークショップの内容は、Naming vowels / Finding words / Listen-
ing to quality, not length / Making vowels shorter / Coarticulation CCV 







いるとの指摘──調音位置の変化の大きな母音 [ a ] と [ u: ] を基本母音図




















































ワードで括って、その特徴を際立たせる─── Global vs. Local / 
International vs. National (Identified) / Open vs. Closed / External 
(Inter national) vs. Internal (Intranational) / General (Universal) vs. 
Specific (Professional) (Academic) / Holistic vs. Analytic / Common vs. 














③ appropriateness in the context of culture；④ accurate pronunciation 
of consonants；⑤ consistent pronunciation of vowels。
Jenkins の考究する English as a Lingua Franca
　国際共通語（lingua franca）としての英語を考究する現代の leading 
scholarsの代表格はジェンキンス（Jennifer Jenkins英国 Southampton
大学教授）に他ならない。The Phonology of English as an International 
Languageを世に問うた2000年当時、ロンドン大学の King’s Collegeに









































ゼンテーションの結びに “Don’t rise (i.e. raise) the fees of school (i.e. 
school fees)”と言ったのだが、（日本人の英語発音に慣れているはずの）




















過程にある nonnative speaker間の “interlanguage talk” (ILT) によって
コミュニケーションが成立しなかった40の談話事例（この場合、異なる
L1をもつ２人１組による談話）をコーパスとして利用し、５つの範疇変





有利に機能すると考えられるが、日本人学習者の英語習得の場合に / r /と
/ l /の識別は困難を与える “負の転移” として働く。一方、フランス語に








特に、“共通言語中核”（Lingua Franca Core: LFC）を特徴づける３つの
特性として、sounds（個別音） / nuclear stress（核強勢） / articulatory 
setting（調音の構え）が指摘されていることは注目に値する。Supra-












互いの発音について寛容であることを、James, C. (1998) Errors in Lan­









　ここで、Jenkins (2000) で展開された中心的概念ともいうべき “判読可
能性”という術語について理解を深めておきたい。言語関連の脈絡での“判
読可能性” を表わす intelligibleの出現は、例えば、“Swift was concerned 
that the language would be so corrupted that in a few years English 
usage, replaced by another set of vogue words and phrases, would 
become unintelligible” [McCrum et al. 1987: 132] の事例に看取できる。




に対する従来からの概念が Bamgbose, A. (1998) Torn between the 






































は、逆説的にも L1 native speakerであることは想像に難くない。Inner 
Circleの国々において、nonnative speaker同士が英語でいくら意思疎通
できたところで、肝心の留学や就労を完結することはできまい。その意味




















てゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」（we desire to 
occupy an honoured place in an international society striving for the 
preservation of peace, and the banishment of tyranny and slavery, 




















　(1) 英語らしさ（その１）──語頭子音 / p // t // k / (fortis plosive) の習
得（eg. Be sure to practice all the time./ The king and queen were greet-
ed by the crowds of people in the kindergarten. / Who were you talking 






た外来語の影響を排除する：cream / crystal / street / trouble / drama / 
straight / risk等。語頭子音連結 /tr-/ true trick train; /kr-/ credit cream 
crack; /br-/ brown breath bright; /dr-/ drill draw drop; /spr-/ spring 
spread spray; /str-/ strike strong stream等。語中子音連結 /-ktʃ-/ lecture 
picture structure; /-ntr-/ introduce central country等。語末子音連結
/-pl/ people apple couple; /-bl/ double cable Bible; /-kl/ circle bicycle 
uncle; /-gl/ single eagle struggle; /-tl/ little bottle battle; /-dl/ middle 
handle saddle; /-ps/ tips caps ships; /-bz/ jobs cabs rubs等。
　(3) 英語らしさ（その３）──強勢リズム（stressed-timed rhythm）と
等時性（isochronism）の理解と習得（eg. There is a |GIRL who is 
|READing a |BOOK under the |TREE.// I |PLAN to |VISIT a 
|TOWN in |CANada.// |WHAT I |WANT is a |PIECE of  |adVICE.// 
You may |SWIM in the |POOL in the |EVEning.// I |WONder if I 
might take a |LOOK at your |TEXTbook.等。










　Crystal (2004) が近づきつつあると期待を寄せる International Stan-
dard Spoken English “国際標準口語英語” は現実社会にまだ実体を見せ
てはいないし、その足音を感じ取れるかどうかにも個人差がある。また、
Jenkins (2000) の提唱する ELF “国際共通語としての英語” なるものが、
The Lord of the Ringsに登場する Elvish Language──それはあくまで





１） Jack and Bettyの産みの親、稲村松雄によれば、「Jack and Bettyの執筆
に当たっては、この指導要領（試案）［1947年］の精神を念頭に置いていた。
この指導要領（試案）の英語科についての記述はパーマーの理論に基づいて






生活について知ること」のうち、「この第４項目について Jack and Bettyは
全３巻を通してアメリカ合衆国国民の風習、日常生活に徹して、他の要素は






３） 同書の改訂版ともいうべき Crystal (20032) では、アラブ首長国連邦に住
むドイツ出身の技師の父とマレーシア出身の母をもち、この夫妻の共通言語
















 ① VOA (http://www.voanews.com/english/news/)
 ② VOA (http://www.voanews.com/learningenglish/home/)
 ③ ABC (http://www.abcnews.go.com/)
 ④ BBC (http://news.bbc.co.uk/)
 ⑤ CBS (http://www.cbsnews.com/)
 ⑥ CNN (http://www.cnn.com/)







はギャップがあったことです」[英検 Step News 375号 (1997): 21]。
９） かつては、英米語を “絶対的標準型” と見なして、そのそれぞれに合致し
た『発音辞典』が編まれた。Daniel Jones－ Gimson－Wellsの系譜に連
なる RP系の英語発音辞典が存在する一方で、Kenyon & Knotに代表され
る GA系の米語発音辞典が存在するが、その中にあって、J. W. Lewis編著




(General British) という名称を提示したのはこの著者 Lewisである。最近
の発音辞典としては、J. C. Wells (1990/20083) Longman Pronunci ation 
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Dictionary；P. Roach and J. Hartman (1997) English Pronouncing Dic­
tionary, Daniel Jones 15th edition (Cambridge U. P.)；C. Upton, W. 
Kretzsch mar, Jr. and R. Konopka (2001) The Oxford Dictionary of 








International Standard Englishの習得を生んだ第三段階 [Crystal 2004: 
38‒39]。
11） Websterの言辞に関しては David Crystal (20032) pp. 177‒178参照。
Adamsの言辞に関しては同書 p. 74参照。
12） George Bernard Shaw (1856‒1950) は英語学者 Henry Sweetや Daniel 
Jonesとも親交があり、英語の発音と綴りの乖離問題については、次のよう
な事例をあげて、その首尾一貫性の欠落を揶揄する。すなわち、ghotiと綴っ
て [fiʃ] (fish) と読むことができるくらい spelling caosがあるという──
enoughや laughの [f]、womenの [i]、nationや stationの [ʃ] ということ




13） Susan Ramsaran, “RP: fact and fiction,” Studies in the Pronunciation 
of English: a commemorative volume in honour of A. C. Gimson, 1990, pp. 
178‒190参照。
14） There is an aspect of intonation that has often been quoted in relation 
to age differences: this is the use of rising intonation in making 
statements, a style of speaking that is sometimes called “upspeak” or 
“uptalk” [Roach 2009: 165].例えば、I was in Marks and Spencer’s. In the 
food section. They had this chocolate cake. I just had to buy some.を
upspeak/uptalkで発話すると次のようになる── I was in |Marks and 
∕Spencers |In the ∕food section | They had this ∕chocolate cake | I just 
|had to ∖ buy some  (with a falling tone only on the last tone-unit) [Roach 
2009: 166]。







［International Symposium: Phonetics & English Language Education（関
西外国語大学国際文化研究所主催，2011.11.8）における講演 “From 
Cockney to Multicultural London English” から］。
16） Netspeak出現の結果、それを利用する言語内部に言語形式の変化が生じ
ている。例えば、rebus techniques (B4 = before / CUl8er = see you later)、
initial isms (afaik = as far as I know / imfo = in my humble opinion)、






慣習は不可避である。詳しくは、Crystal (2004: 80‒86) 参照のこと。
17） もっとも、田辺（2003: 170‒174）の主張では、教養ある話し言葉という
ものは、必ずしも音声面を強調したものではなく、characterized by or 
displaying qualities of culture and learningという定義に準じた、意識的
かつ後天的に獲得した品位といったもので、昔から英語学徒に警句とされた
「how to speakに先んじて what to speak ofがある」といった思想に通ずる。
18） 本節における Jenkins（2000）の紹介については、大森（2007）に加筆
修正を施したものであり、記述に重複する箇所がある。















21） Jenkins (2000) では、Kachruの提示する英語話者類型の３分類は採用せ
ず、ここでの L2という terminologyは L1に対峙する概念を表わす総体と














対話文の場合の強勢附与を考えてみるとよい。Eg. 1.: (A) I’m HUNgry. (B) 
You’re ALways hungry.// Eg. 2: (A) Do you like RAW TUna? (B1) I’ve 
never TRIED raw tuna./ (B2) I like ANY kind of fish.// Eg. 3: (A) Do you 
like my NEW GLASSES? (B1) I didn’t notice you’d GOT new glasses./ (B2) 









25） Elvishの産みの親 John Ronald Ruel Tolkien (1892‒1973) は最近では






好んで使われるMEのテキストの一つに K. Sisam (ed.), Fourteenth Cen­
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tury Verse & Prose (Oxford U. P.) があるが、その巻末に附けられた大部の
Glossary: “A Middle English Vocabulary”は氏が1922年に完成した “小型
ME辞典” をそっくり転載したものである。古稀記念論文集 English & 
Medieval Studies (1962) や追悼記念論文集 J. R. R. Tolkien, Scholar and 
Storyteller (1979) も上梓されている。最近のものとしては、J. Chance (ed.)
(2003) Tolkien the Medievalist (Routledge) があって、Tolkienの多彩な側
面を15名の学者が論じている。欧米の大学では、功なり名を遂げた人の名
前を戴く “冠教授職” というものが格式が高いようだが、Tolkienも例外で
はなく、1980年に Oxford大学に “J. R. R. Tolkien Professorship of Eng-
lish Literature and Language”が創設された。
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